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REPORT OF THE BLADDER TUMOR STUDY
        GROUP IN OSAKA （III） ：
A STATISTICAL STUDY ON RECURRENCE OF BLADDER
TUMOR AFTER SURGICAL PROCEDURES OTHER THAN
             TOTAL CYSTECTOMY
Bladder Turaor Study Group in Osaka
  This ls a statistical report on the recurrence ot’ bladder tumor when surgical procedures other
than total cystectomy were performed． lt is based on the’ study of 398 patients who consulted the uro－
logical clinics belonging to the Bladder Tumor Study Group in Qsaka during the one year from January
1 to December 31 in 1975．
   1） Recurtence of bladder tumor was found in 160 of 398 patients （40．20／．）．
   2） Tbe periods of foilow－up care after the treatment were divided into six’ stages： stage 1 was
e－6 months after operation， stage II was 6 months to 1 year， stage III Was 1－2 years， stage IV was
2－3 years， stage V was 3－4 years， stage VI was over 4 years． The total number of patients with recur－
rence of tumor in all stages was 247 cases． Therefore， the average recurrence was 1．5 times per patient．
The following is the result’ of these 247 cases．
   3） The recurrence of tum6r was’found most frequently within one year after treatment， about
one－third of all patients． ． The recurrence rate of each one year period from the secbhd year to fourth
year after treatment was about 250／o， and it was 28．60／． after fifth year． The recurrence of tumor
was more frequently found in multiple tyPe than i・n single tumor．
   4） The relationship betWeen the re6urrence of tumor and the method of surgery i The recur－
rence of tumor is most frequently found in ’electrocoagulation， but no significant difference was found
among partial cystectomy， simPle resection of tumor ’and transurethral resection．
   5） This study shows a tendcncy that the cembination of ghemotherapy with other treatinents，






































































































再発症例／観察症例  6カ月以内 6カ月
@一1年
1年一2年 2年一3年 鋒一4年 4年以上一
単発症例 イ 麺数       86／253      35／253i百分率）  （34．0％）  （13．8）38／176i21．6） 20／117i17．D 21／72i29．2） 8／44i18。2） 6／30i20．0）
多発症例 イ 嘆数       55／96       10／96i百分率）  （57．3％）  （10．4）23／70i32．9） 16／54i29，6） 11／45i24．4） ll／36i30，6） 目／25i44．0）















































［6カ月以内 6カ月一i年 1年一2年 2年一3年 3年一4年 4年以上
























田UR 例数   54／167i百分目） （32・3％） 18／167i10．8） 25／】06i23，6） 15／70i21．4） 10／46i21，7） 7／26i26，9） 4／17i23．5）
TUσ 例数   58／106i百分率） （54，7％） 17／106@（i6．0）24／88@（27，3）19／64i29，7） 16／49i32．7） 10／38i26．3） 8／28i28．6）
総 計 例日   ！60／398i百分率） （40．2％）51／398i12．8） 70／286i24．5） 45／204i22．0） 38／142i26．8） 3／99i23．2） 20／70i28，6）
Table 4．化学療法併用の有無と再発
再発症例     観察症例 6カ月以内．6カ月
@一1年
1年一2年 2年一3年 算一4年 4年以上




























































非化学療法群 例数  55／123
i百分率） （麟．7％）
13／イ23
戟C6）
22／93
@（23．ア）
13／62
i21．0）
14／48
i29，2）
8／32
i25，0）
7／20
i35，0）
’合計 112／2ア3i4i．0％）
35／273
i12β）
49／194
i25．3）
34／i34
i25．4）
26／95
i27，4）
17／64
i26．6）
｝2／45
i26，7）
462 大阪膀胱腫瘍研空会報告（皿）
告（皿）），われわれ泌尿器科医にとって現在の課題の
1つである「術後に化学療法を併用すれば腫瘍の再発
防止に有用であるか？」という命題に対して，その傾
向は認められるが現時点でこれを明らかに肯定するこ
とはできないという結果を得た・
結 語
 1975年1月1日から同年12月31日までの1年間に，
本研究会に参加している大阪府下のおもな総合病院の
泌尿器科20施設を訪れた558人の膀胱腫瘍患者のうち
膀胱保存手術を受けた398人について，腫瘍の再発に
ついて調べた結果は以下のごとくである．
 1）398例中再発をみたものは160例（40．2％）であ
った．
 2）治療後の観察期間を6期に分け，各期間ごとに
再発症例をしらべ，これを合計すると247例となった・
すなわち，再発症例1例について平均L5回の再発が
みられた．以一ドはこの延再発症例数247例についてし
らべた成績である．
 3） 1年以内の再発が最：も多く，ほぼ1／3の患者が
この期間に再発をみている．1年以上4年以内の各1
年間の再発率は25％前後であり，4年以上では28・6％
であった．
 4）腫瘍の数と再発との関係についてみると，単発
症例に比し多発症例のほうが明らかに再発が多かっ
た．
 5）手術方法と再発との関係についてみると，TUC
が最も再発が多く，他の3つの治療法の間には大きな
差はみられなかった．
 6）化学療法の併用が腫瘍の再発防止に有用である
か否かについてしらべたところ，化学療法の併用が有
用であろうという傾向は認められたが推計学的に有意
差を認めるには至らなかった・
終りに，本研究会を支援していただいた日本新薬株式会社
に謝意をします．
（1977年5月31日迅速掲載受付）
